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き健常男性 11 名に，非利き手で 3 種の箸（箸ぞう，割り箸，塗り箸），物体（スポンジ，木片，大豆）

















































































































7100，プローブは 3 × 10 列で，47 チャンネル
（以下 Ch）プロープを使用した．プロープ一の
詳細は図 2 に示す．a） は fNIRS の Ch 配置を





は，d）脳波測定基準 10-20 法を参考に Ch の 
位置を Fp1（左）・Fp2（右）から T3･T4 へ
の直線のラインに Ch39 から Ch47 が配列され
るように前頭部に装着した．測定法は，Event 
Measurement で，Continuous 解析を行った．
測定指標は，Oxy-Hb と Deoxy-Hb を測定した．
実験プロトコル（図 3）：対象者ごとに箸 1
種類に対して対象物を 9 課題（3 種類× 3 回）
ランダムに提示して行った．タスクは 30 秒間































物 1 種類ごとに 3 回の繰り返しの平均値を課題
の難易度とした．②パフォーマンス…１タスク
ごと箸で対象物をつまみ，隣の皿に移した個数
とした．測定値は対象物 1 種類ごとに 3 回の
繰り返しの平均値をパフォーマンスとした．③
脳血流動態…ｆ NIRS により課題中の Oxy-Hb
の測定を行った．測定値は対象物 1 種類ごとに
3 回の繰り返しの Oxy-Hb 平均値を脳血流動態
とした．その後，各被験者の課題における全波
形の Oxy-Hb の変化を分析し，課題における前
頭部の注目領域（Region of Interest : ROI領域）
を決定することした．統計的解析には，各尺度
の関連性を検討するために，Spearman の順位






































脳血流量：図 6 は代表的な fNIRS の波形デー
タと Ch の位置関係を示す．被験者 11 名の全
タスクに対して , 波形分析を行った結果，図




における Oxy-Hb の増加があったため，図 6-b
のように ROI 領域に決定することとした．そ
の ROI 領域の加算平均値を課題における Oxy-
Hb の増減とした．11 名に実施した各課題の


































































11 名の課題における全波形の Oxy-Hb の変化
を分析した結果，図 6 より前頭部の太枠内の計
10Ch（Ch44，43，42，35，34，33，32，25，
24，23）を ROI 領域とした．この ROI 領域は
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Abstract
 [Introduction] Chopsticks are traditionally used at meals in Japan. In case of dominant hand 
paralysis after stroke, exchange of dominant hand for chopstick manipulation is performed in 
occupational therapy. Practices are performed conventionally in a phased manner using easy-
to-manipulate chopsticks first and those of ordinary types later and easy-to-pickup objects first 
and hard-to-pickup ones later. [Objective] Propose effective methods for exchanging dominant 
hand of chopstick manipulation after experimental review. [Method] Collect data of nine types of 
tasks making 11 healthy right-handed males manipulate objects (2cm3 of sponge and wood chip 
soybeans) using three types of chopsticks (Hashizo, throwaway chopsticks, lacquered chopsticks) 
by non-dominant hand. Measurement items: ① Cerebral blood flow kinetics in prefrontal area, 
② Difficulty level, ③ Number of objects picked up and released successfully (performance) 
Each task performed within 30 seconds [Results] Difficulty level was higher and performance 
was better in orders of Hashizo, throwaway chopsticks and lacquered chopsticks, and wood 
chip, sponge and soybeans respectively. With larger difference in cerebral blood flow between 
individuals, its rate tended to be higher in tasks with low difficulty level and high performance 
(Hashizo-wood chip) and with high difficulty level and low performance (lacquered chopsticks-
soybeans) and lower in a task with moderate difficulty level and performance (lacquered 
chopsticks-wood chip) as a result of consideration in order. [Discussion] Such tendency was 
observed that cerebral blood flow increased in tasks achieved steadily and earlier and those with 
significant difficulty and decreased in tasks required for concentration and carefulness. It was 
suggested effective to provide tasks by considering their characteristics. 
